










































































A Genealogical Consideration of “the Logic of Moral 
Science” in Pragmatism




















































































　ところが W. V. O. クワインの古典的論文「経験主義の





































的扱いの論理的条件（“Logical Conditions of a Scientific 
Treatment of Morality”）」がある。本章ではこの論文を
中心に検討しよう。何故ならこの論文は、晩年の諸論考に
は 見 ら れ な く な っ た「 行 為 の 科 学（a science of con-





































































































































例    もし個別的だとすれば、道徳的生活の事例とまさに















































































































































「感覚的観察と義務感情（sensory observation and a feel-














































































E を含意するが、実際に得られた結果は non-E であった。
すると（β）のなかの何れかが偽である可能性が出てくる。

















⒜  Every act which is a lie is an act that ought not 
be performed.
⒝  The prisoner’s act of saying yesterday at 4 P. M. 
“My regiment went north” is a lie.
⒞  The prisoner’s act of saying yesterday at 4 P. M. 
“My regiment went north” is an act that ought 















⒟  Every act that leads to saving the lives of one’s 
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countryman is an act that ought to be per-
formed.
⒠  The prisoner’s act saying yesterday at 4 P. M. 
‘My regiment went north’ is an act that led to 
saving the lives of his countrymen.
⒡  The prisoner’s act saying yesterday at 4 P. M. 










⒢ Every physical event is necessitated.
⒣ Every human action is a physical event.
⒤ Every human action is necessitated.
⒥  If a human action is necessitated, it ought not to 
be judged morally.




































































































































4 4 4 4 4 4 4 4
あるいは可変主義















































































































































































なカント主義的道徳哲学者（a minimalist Kantian moral 
philosopher）」（44） である。ハーバーマスに限らず、カント
主義的な道徳哲学者は、根本的には、自然的な心理学的衝

























































































































































































































































徳的探求に限らず探求一般は、保証付きの言明    道徳的
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